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   The results of a mass screening examination for prostate cancer conducted from 1989 to 1993 
at a local town, Kawagoe-cho, in Mie Prefecture were evaluated. Among the 216 examinees, 4 were 
found to have prostate cancer. 
   The most accurateexamination was the prostate specific antigen (PSA), which was followed 
by digital examination and transrectal ultrasound. 
   The applicants for the prostate cancer screening accounted for only 8% of the Kawagoe-cho 
male residents over 40 years old. An educational campaign of prostate disease in the area must 
be started to increase the number of applicants. 
   We concluded that the most effective modality for the screening program was a combination 
of PSA and digital examination in the field study, and transrectal ultrasound accompaniad by 
systemic biopsy results in the second tool for screening. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 315-318, 1994) 

































め,当 院を受診 した場合は3項 目の腫瘍 マーカー
(PAP,γSm,PSA)採血,経 直腸前立腺超音波検査

















































1989年度 の 受検 者 は19名 で,1名 の 癌 を 発見 し
た.初 年 度 は 前立 腺 肥大 症 も要 精 検 とした ためPPV
(positivepredictivevalue)は不 明で あ った.2年
目以降 は受 検 者 も増 加 し,1993年度 は66名とな った.
のべ 受 検者 数216名で うち癌4名(1,9%)を 発 見 した
(Tablel).臨床 診 断 はstageB2例(手 術 で1例 は
Bで1例 はDと 判 明),stageCl例,stageDI例
で あ った(い ずれ も手術 未 施行).
受 検者 年 齢 層は60歳代 が もっ と も多か った が,前 立
Tablel.Resultsofannualmassscreeningfor
prostatecanceratKawagoe-cho
年度 受検者(新 規)要 精検PC/精 検PPV"
Table4.Theapplicantrateofeachscreening
amongKawagoe-choresidents






















































































































意識が高 くな った 意識は変わらない
毎 年 受 検
痛くなければ受検
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